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The aim of this paper is to investigate and evaluate the characteristics of flaky 
aggregate shapes that specifically towards creep and resilient modulus.  The 
maximum allowable aggregate size selected specifically for this study is size 20 mm. 
In general, flakiness aggregates are being avoided in asphalt concrete mixture simply 
because these types of properties have significant influence of towards gradation and 
interlocking characteristic of the aggregate. Due to this significant influence of flaky 
aggregate, it is recommended that the proportion of flaky aggregate should be 
limited. Therefore, based on the Jabatan Kerja Raya (JKR) and Malaysian Standards 
(MS), it specified that the maximum allowable flakiness should be less than 25% in 
asphalt concrete mixture. This study is only focusing on asphalt concrete mixture that 
consists of 10%, 20% and 30% proportion of flaky aggregate. The objective of this 
study is to determine the relationship between resilient modulus against percentage 
of flaky aggregates in the asphalt concrete mixture. This study also looks on the 
influence different percentage of flaky aggregates towards dynamic creep properties 
in a mixture. Hence, several tests like Marshall Tests, Resilient Modulus test and 
dynamic creep test were conducted. Based on Marshall Tests, the optimum asphalt 
content obtained for 10%, 20% and, 30% was 5.6%, 5.7% and 5.8% respectively. 
The findings of this research are the value resilient modulus and stiffness modulus 
















Tujuan kertas kerja ini adalah untuk mengkaji dan menilai ciri-ciri bentuk 
batu baur yang berkeping khusus kepada daya tahan modulus dan rayapan. Saiz 
agregat maksimum yang digunakan dalam projek ini dipilih secara khusus adalah 
saiz 20 mm. Secara umum, batu baur perlulah dielakkan dalam campuran konkrit 
asfalt kerana batu baur mempunyai pengaruh yang signifikan ke arah penggredan dan 
sifat saling bertaut batu baur. Disebabkan oleh pengaruh ini, batu baur menjadi tidak 
stabil. Oleh itu, nisbah batu baur tidak stabil harus dihadkan. Berdasarkan kepada 
Jabatan Kerja Raya (JKR) dan Piawaian Malaysia (MS), penyerpihan maksimum 
yang dibenarkan hendaklah kurang daripada 25% dalam campuran konkrit asfalt. 
Kajian ini hanya memberi tumpuan kepada campuran konkrit asfalt yang terdiri 
daripada 10%, 20% dan 30% perkadaran batu baur berkeping. Objektif kajian ini 
adalah untuk menentukan hubungan antara daya tahan modulus terhadap peratusan 
batu baur yang berkeping dalam campuran konkrit asfalt. Kajian ini juga mengkaji 
pengaruh peratusan batu baur berkeping yang berbeza terhadap sifat dinamik rayap 
dalam campuran. Oleh itu, beberapa ujikaji seperti Ujian Marshall, Ujian Daya 
Tahan Modulus dan Ujian Rayapan Dinamik telah dijalankan. Berdasarkan Ujian 
Marshall, kandungan optimum asfalt yang diperoleh untuk 10%, 20%, dan 30% 
adalah masing-masing 5.6%, 5.7% dan 5.8%. Hasil kajian ini mendapati bahawa 
nilai daya tahan modulus dan kekakuan modulus berkurangan apabila jumlah batu 
baur yang berkeping bertambah. 
  
